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収率を求めたと乙ろ Table2 fζ示すごとく 94.0.:t 3. 60 %となった (Table2)。
Table 1. Relationship between cN" recovery from water岨mple(0.1 ppm CN-) and water 



















































回収率は Table3 ，乙示すように 52.4:f: 3.09 %と非常に低い。 しかし，この回収率は安定していた。加
熱蒸留操作による回収率の減少が約 55ぢであるので，予備処理操作による回収率の減少は約 40%と推定さ
れた (Table3)。
Table 3. CN-recovery from fish担mpleafter prel卸linary
treatment and distillation 
Concentration of CN 



















体重約 150~200 {/ のコイ 9尾を，温度が約 50Cの 10ppmシアンイオン溶液中に入れ， 3時間， 4時間
5時間後にそれぞれ3尾ずつ取り上げ，胸部を切開し，動脈球から可能な限り多量の採血を行なった。採血





シアンイオン猿度が 10ppm であっても，溶液の温度が約 5 0C以下になると，コイは約 30~50 分後に横
転するのみで， 5時間を経過しても発死しなかった。得られた結果は Table4 ，ζ示した。 シアン熔液中で
の放置時間が長くなるほど各組織中のシアンイオン含量は増加した。放置 5時間後にシアンイオン濃度が最

































































































得られた結果は Table5に示した。魚体全体を試料とした場合， 10 ppmシアンイオン溶液中で中毒死さ
せたコイからは 2.5土 0.247l19/kg，5 ppmのそれは 0.64土 0.118l19/kgとなり，シアンイオン溶液の濃度
が1/2になると魚体から検出されるシアンイオン含量は約1/4に減少した。 10ppmのシアンイオン溶液中






10ppm及び 5ppmのシアンイオン溶液中でコイを中毒死させ，その魚体を流水(水道水)中i乙移し， 7 
時間または 24時間放置した後に魚体内のシアンイオン含量を測定した。
Table 6. Concentration of CN-in carp washed by running tap water after 






Time in fresh 





































0.13 :t 0.085 
204 村地四郎・難波憲二・竹内行男
結果
Table 6 I乙示すように， 10 ppmシアンイオン溶液中で中毒死した後7時間流水中に放置したものでは
1.40 ::!:0.199mg/kg， 24時間では0.26:!: O. 081 mg/旬， 5ppmシアンイオン溶液中で中毒死した場合は，








lOppmシアンイオン溶液中に 70分から 100分間放置すると，魚体全体からは1.55 :!: 0.449 mg/kg ， 2 
時聞から 2時間 30分放置すると，内臓部分からは0.07土 0.057mg/kg，表皮を含む筋肉部分からは 0.73::!:
0.079勾'/kgのシアンイオンが検出された (Table7)。
Table 7. Concentration of CN-in carp exposed to 10 ppm CN solution after death of suffocation 
Part of fish body 
Whole body 
Viscera 
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Survival time (h) 
Fig.lτne effect of temperature of CN- solution on survival time of carp 
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Summary 
The toxicity of cyanide solution to carp increased with a rise in temperature. The 
result that the concentration of cyanide ion in blood was higher than that in hepato輔
pancreas and spleen， or digestive tract of carp exposed to 10 ppm cyanide ion solution 
for 5 hours suggested that the ambient cyanide might enter into the blood through the 
gill. However， the cyanide ion concentration in skin and muscle was higher than that in 
viscera of carp died in 10 ppm cyanide ion solution. It can therefore be concluded that 
a large amount of cyanide penetrated into the fish body surface. 
Cyanide ion was detectable from carp washed by running tap water for 24 hours after 
death in 5 ppm cyanide ion solution， and also from carp exposed to 10 ppm cyanide ion 
solution for 70 minutes after death of suffocation. 
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